





















Effects of Self-management Program of Food Intake



























































































































































































































Upper gastrointestinal symptoms，Specific emotional
















































































































n （%） n （%）
性 男性 30 （67） 21 （72）
女性 15 （33） 8 （28）
病期 ⅠA 20 （44） 15 （52）
ⅠB 5 （11） 4 （14）
Ⅱ 10 （22） 3 （10）
ⅢA 2 （4） 5 （17）
ⅢB 7 （16） 1 （3）
Ⅳ 1 （2） 1 （3）
D 0 1 （2） 1 （3）
D1 1 （2） 0 （0）
リンパ節
郭清
D2 25 （56） 22 （76）
D3 0 （0） 0 （0）
D1＋a 6 （13） 1 （3）
D1＋b 12 （27） 5 （17）






























n mean SD n mean SD n mean SD n mean SD n mean SD n mean SD
術前 34 596.8 118.1 20 101.0 2.1 25 112.4 9.7
三分粥 37 200.0 109.3 37 97.0 3.3 18 98.8 3.5 19 108.5 9.4 32 31.0 17.3 37 33.3 18.2
全粥 39 228.2 121.8 39 95.4 3.4 19 96.9 4.0 20 106.4 9.1 33 35.7 18.0 39 37.9 20.2
術後２週 36 251.1 78.0 36 95.0 2.8 17 96.2 3.3 19 106.1 8.7 26 41.7 14.2 36 41.9 13.0
術後３週 35 304.0 81.8 35 94.7 3.2 17 95.9 3.8 18 105.7 9.2 26 52.2 16.3 35 50.7 13.6
術後４週 36 337.3 90.9 36 94.4 3.2 17 95.9 3.3 19 105.2 8.9 26 59.1 18.1 36 56.2 15.2
術後５週 36 346.4 74.4 36 94.3 3.3 17 95.9 3.4 19 104.9 8.8 26 60.0 14.3 36 57.7 12.4
術後６週 36 364.5 83.5 36 94.2 3.6 17 96.0 3.5 19 104.4 8.6 26 63.4 15.1 36 60.8 13.9
術後７週 36 382.1 97.4 36 93.7 4.0 17 95.6 3.8 19 103.9 8.5 26 66.1 17.0 36 63.5 16.5
術後８週 35 381.3 86.2 35 93.2 3.8 16 95.0 3.6 19 103.5 8.2 26 67.9 18.1 35 63.5 14.4
術後９週 36 417.0 97.1 36 93.2 3.9 17 94.9 3.7 19 103.6 8.6 26 72.5 21.7 36 69.5 16.2
術後10週 36 420.4 110.5 36 93.2 4.1 17 94.9 4.0 19 103.6 8.7 26 74.3 26.0 36 70.1 18.4
術後11週 35 426.7 104.9 35 93.0 4.1 16 94.9 3.9 19 103.3 8.6 25 75.0 23.8 35 71.1 17.5
術後12週 36 437.2 93.0 36 96.6 19.1 17 95.2 4.1 19 109.8 25.9 26 76.0 19.8 36 72.9 15.5

































































全粥 38 4.9 33 3.4 36 4.8 33 4.0 2.3 0.7 0.2 0.4 0.2 0.3 0.0 3.2
術後２週 36 5.8 30 3.7 35 5.3 34 4.9 2.8 1.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 4.0
術後３週 35 6.7 30 4.2 35 5.8 33 5.8 3.1 2.3 0.0 0.2 0.3 0.2 0.1 4.4
術後４週 36 6.8 26 4.0 35 6.1 33 5.8 2.9 2.1 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 4.4
術後５週 36 6.8 28 3.9 35 6.4 34 5.9 3.1 2.0 0.1 0.3 0.2 0.8 0.1 4.1
術後６週 36 6.8 25 3.9 35 6.2 33 5.4 2.6 2.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.2 4.3
術後７週 35 6.8 25 3.5 33 6.3 31 5.6 2.8 2.2 0.1 0.1 0.3 0.6 0.3 4.5
術後８週 33 6.3 21 3.4 31 5.9 29 5.6 2.2 2.3 0.0 0.1 0.3 1.0 0.5 4.3
術後９週 34 6.2 24 3.4 31 5.7 30 5.5 2.4 1.9 0.0 0.2 0.3 0.8 0.4 4.1
術後10週 34 6.7 20 3.2 31 6.0 30 5.8 2.4 2.3 0.0 0.1 0.4 0.8 0.3 4.2
術後11週 33 6.4 19 3.0 30 5.5 31 5.6 2.1 2.5 0.0 0.0 0.2 0.6 0.4 4.2
術後12週 34 6.7 20 3.3 32 6.1 32 6.0 2.5 2.3 0.0 0.1 0.3 0.8 0.3 4.0
術後13週 34 6.5 18 2.8 32 5.9 31 5.7 2.3 2.9 0.0 0.2 0.2 0.7 0.0 4.1
















者はCognitive functioning，Nausea and vomiting，Di-
arrhoea，Financial difficulties，後者はUpper gastroin-

























退院時 術後３ヶ月 退院時QOLとの相関 術後３か月QOLとの相関
一般摂取量比2w 術前体重比2w 一般摂取量比13w 術前体重比13w












Physical functioning 33 81.8 13.9 90.7 7.3 .001 29 .36 .056 29 .04 .821 34 .15 .393 34 .07 .678
Role functioning 32 55.2 36.0 83.9 21.4 .000 28 .12 .551 28 .05 .810 34 .22 .202 34 −.01 .975
Emotional functioning 32 77.1 23.0 89.1 11.1 .001 30 .27 .150 30 .20 .293 33 −.04 .813 33 .10 .598
Cognitive functioning 32 78.6 24.0 87.0 13.9 .140 30 .27 .152 30 .23 .217 34 −.17 .331 34 −.08 .638
Social functioning 33 69.2 32.3 87.9 16.3 .003 29 .24 .214 29 .19 .312 35 −.06 .726 35 .11 .528
Global health status 35 57.6 24.4 75.0 17.9 .000 31 .12 .530 31 .05 .774 34 .04 .837 34 .16 .374
症状尺度
Fatigue 35 41.6 22.9 31.1 13.4 .002 30 −.22 .246 30 .03 .894 35 −.19 .262 35 −.01 .964
Nausea and vomiting 36 5.1 11.1 8.8 12.3 .132 31 −.21 .247 31 −.06 .753 35 −.23 .184 35 .19 .270
Pain 36 38.9 27.0 13.0 13.9 .000 31 −.22 .239 31 .08 .670 35 −.17 .322 35 −.17 .334
Dyspnoea 36 25.0 25.7 8.3 14.6 .001 31 −.23 .214 31 −.15 .411 35 −.04 .833 35 .03 .848
Insomnia 36 36.1 32.2 11.1 19.5 .000 31 −.10 .590 31 .00 .985 35 .19 .278 35 .14 .432
Appetite Loss 36 32.4 28.2 20.4 20.0 .012 31 −.31 .084 31 .19 .297 35 −.50 .002 35 −.05 .771
Constipation 35 36.2 34.7 24.8 26.0 .047 31 −.23 .214 31 .22 .237 35 −.14 .430 35 .28 .108
Diarrhoea 35 22.9 21.0 21.0 23.0 .793 31 .18 .346 31 .09 .630 35 .17 .328 35 −.03 .849
Financial difficulties 35 19.0 29.5 13.3 23.2 .271 31 −.06 .731 31 −.20 .272 35 .14 .411 35 .05 .765
QOL-STO22
症状尺度
Dyspahgia/Odynophagia 34 19.1 23.8 7.1 8.5 .004 29 −.51 .005 29 −.09 .626 35 .08 .640 35 −.13 .466
Pain/Discomfort 36 39.8 26.2 8.3 9.8 .000 31 −.40 .025 31 −.05 .806 33 −.05 .779 33 .04 .841
Dietary restrictions 33 32.1 23.4 18.4 13.5 .000 29 −.48 .008 29 −.05 .812 35 −.05 .776 35 −.03 .886
Upper gastrointestinal symptoms 33 19.5 26.8 18.9 16.5 .971 30 −.40 .028 30 −.06 .771 34 −.22 .216 34 .07 .698
Specific emotinoal problem 32 47.9 27.3 33.0 20.8 .001 28 −.26 .188 28 −.20 .312 34 .06 .719 34 −.11 .518
Dry mouth 36 27.8 29.3 15.7 20.3 .047 31 −.20 .269 31 .09 .627 35 .06 .750 35 .00 .993
Body image 35 27.6 28.6 21.9 25.5 .334 31 −.06 .739 31 −.22 .245 34 .16 .365 34 −.07 .675
Hair loss 34 2.9 9.6 5.9 15.3 .257 30 −.19 .324 30 .11 .566 35 −.16 .370 35 −.09 .592
注）退院時と術後３か月のQOLの数値は，対象者の平均値mean と標準偏差 SDを示す．※ p値はWilcoxon の符号付き順位検定を行った結果を示す．
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